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て情報開示を行う場合，大きく 2つの目的がある（Burritt and Schaltegger,











and Schaltegger, 2010, p.832）。言い換えれば，「ステークホルダーという外部
の期待に関わるガイドラインと要件への適合」である（Schaltegger, 2012）。
他方，インサイドアウト・アプローチは，企業の戦略を開示することによ


















































































































































さらに Freeman and Reed（1983）によれば，Dillは，ステークホルダーと
のコミュニケーションを行うことが戦略的な経営者の役割であり，戦略的なプ
ロセスに対してモノをいう Nader’s Raiders（消費者団体）のような団体（ad-























































































8 エーザイ㈱は 1941年に設立され，売上高 5,485億円，従業員 10,183人（いずれも
2014年度連結）を擁するわが国製薬業界有数の企業である。
9 インタビュー調査は 3回実施した。2015年 4月 24日の 16時から 17時まで，9月 25





















































































































































































良い ROEと悪い ROEがあるという（柳, 2016, pp.144−145）。ROEに対してし
ばしば短期志向の財務偏重という悪い ROEをイメージするが，良い ROEとい


























度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
資本生産性（ROE）の向上策 29 48％ 31 62％ 60 55％
決算数値，業績予想数値の背景確認 7 12％ 4 8％ 11 10％
バランスシート・マネジメントの観点からの株主還
元の改善
5 8％ 1 2％ 6 5％
コーポレートガバナンスの改善 4 7％ 4 8％ 8 7％
リストラの実施やコスト削減策 0 0％ 0 0％ 0 0％
業界再編，経営統合，事業売却の促進 1 2％ 1 2％ 2 2％
当該企業が提供している製品やサービス，事業内容
の理解
0 0％ 2 4％ 2 2％
中期計画の内容と背景の確認 4 7％ 4 8％ 8 7％
リスク管理体制 0 0％ 0 0％ 0 0％
環境問題への取り組みや社会貢献活動 1 2％ 0 0％ 1 1％
その他 9 15％ 3 6％ 12 11％































































































































































































































































































AccountAbility. 2011. AA 1000 Stakeholder Engagement Standard 2011 . AccountAbility.
Ansoff, I. 1965. Corporate Strategy : An Analytic Approach to Business Policy for Growth
and Expansion . McGraw-Hill（広田寿亮訳. 1974『企業戦略論』産業能率大学出版
会）.
Burritt, R. L. and S. Schaltegger. 2010. Sustainability Accounting and Reporting : Fad or
Trend?. Accounting, Auditing & Accountability Journal 23（7）, pp.829−846.
Dill, W. R. 1975. Public Participation in Corporate Planning : Strategic Management in a
Kibitzer’s World. Long Range Planning 8（1）, pp.57−63.
Eccles, R. G. and M. P. Krzus. 2010. One Report : Integrated Reporting for a Sustainable
Strategy . John Wiley & Sons（花堂靖仁監訳. 2012『ワンレポート：統合報告が開
く持続可能な社会と企業』東洋経済新報社）.
Fasan, M. 2013. Annual Reports, Sustainability Reports and Integrated Reports : Trends
in Corporate Disclosure, pp.41−57. in Busco, C., M. L. Frigo, A. Riccaboni, and P.
Quattrone. 2013. Integrated Reporting : Concepts and Cases that Redefine Corporate
Accountability . Springer.
Freeman, R. E. and D. L. Reed. 1983. Stockholders and Stakeholders : A New Perspec-
tive on Corporate Governance. California Management Review 25（3）, pp.88−106.
George, B. 2003. Authentic Leadership : Rediscovering the Secrets to Creating Lasting
Value . Jossey-Bass（梅津祐良訳. 2004『ミッション・リーダーシップ』生産性出
版）.
Global Reporting Initiative（GRI）. 2013. Sustainability Reporting Guideline Version 4 .
Global Reporting Initiative.
Haller, A. and C. van Staden. 2014. The Value Added Statement : An Appropriate Instru-
ment for Integrated Reporting. Accounting, Auditing & Accountability Journal 27
（7）, pp.1190−1216.
International Integrated Reporting Council（IIRC）. 2013. The International <IR> Frame-
work . International Integrated Reporting Council.
Oxford. 2010. Oxford Dictionary of English, 3rd. edition . Oxford University Press.
Porter, M. E. and M. R. Kramer. 2011. Creating Shared Value. Harvard Business Re-
view . Jan.-Feb., pp.62−77（ダイヤモンド社編集部訳. 2011「共通価値の戦略」『Dia-
mond Harvard Business Review』June, pp.8−31）.
Schaltegger, S. 2012. Sustainability Reporting in the Light of Business Environments :
Linking Business Environment. Strategy, Communication and Accounting. Discus-
sion Paper .
エーザイの統合報告書による情報開示と情報利用 25
Stubbs, W. and C. Higgins. 2014. Integrated Reporting and Internal Mechanisims of
Change. Accounting, Auditing & Accountability Journal 27（7）, pp.1068−1089.
伊藤和憲. 2014a.「管理会計における統合報告の意義」『會計』185（2）, pp.14−26。












総合ディスクロージャー&IR研究所. 2016.『ESG/統合報告 研究通信』宝印刷 1, p.1。
谷本寛治. 2006.『CSR：企業と社会を考える』NTT出版。
柳 良平. 2015.『ROE革命の財務戦略』中央経済社。
柳 良平. 2016. コーポレートガバナンス改革と企業価値，西川郁生編著『企業価値向
上のための財務会計リテラシー』日本経済新聞出版社。
26 会計学研究第４３号
